







 The Necessity of Share Learning “Disaster Prevention Learning”： 
Toward for reconstruction of Nepal Earthquake 
長岡 智寿子 ＊ 




These research notes attempt to assess the current situation and consider the perspective of social 
education from a survey interviewing rural women in three villages after the big earthquake in Nepal, 
2015. 
First, the use of media is needed as support for the disaster area. Radio broadcasts are particularly 
effective and a convenient information tool in Nepalese society. People can access the radio through 
their mobile phones in daily life, and radio is the most convenient information tool geographically 
and economically. Furthermore, it is free for all classes of people compared with other media since 
people who cannot read or write are able to access it as well. Radio broadcasts can be transmitted to 
learning spaces where knowledge can also be exchanged for the purpose of learning lessons from a 
catastrophe which people have experienced together for future protection against disasters. 
 
Second, it is necessary to implement disaster prevention activities taking in the perspective of gender. 
Women tend to be the invisible ones in the process of recovery and reconstruction strategies, but 
women also need to be included in the process of social reconstruction. 
 
Third, when there are unstable living conditions after a disaster, it is better for people to take the 
chance to learn and jointly take action. Therefore, Community Learning Centers are valuable in un-
foreseen situations as a space which local residents can use. 
 
Finally, the conclusion of the notes shows making a system for people to unite in the village helps 
with activities for disaster prevention. 
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図 2 ネパール政府の復興計画 














































調査期間：2015 年 8 月 20 日～9 月 10 日 
対象地：ラリプール郡ブングマティ村、コカナ村、シスナリ村 
調査対象者：ブングマティ村：女性 10 名、男性 3 名、学校長 1 名、行政官 1 名   
コカナ村：女性 3 名、男性 1 名 
シスナリ村：女性グループのメンバー 










































































    


















協力 NGO の SEFU がかねてから教育支援活動に取り組んでいる村である。筆者の訪問に際し、村
落内の女性グループが集まってくれることになった。 
 










がします。皆と話していれば、安心できるから。（フィールドノート、2015 年 9 月３日） 
 






































































































のアジア諸国の事例をも参考に、より幅広く検討されていくことが望まれる 注 4）。 
 





















３）シスナリ村の 3 つの女性グループ名と登録人数は、次のとおり。Laxmi Women Group 9 名、Devi Bhirab Women 
Group11 名、Sisneri Women Group 12 名。 




月 26 日、フィールドノート）例えば、日本ユネスコ協会連盟が支援している CLC では、震災後、被災した地
域の 4 つの CLC において、センターの修復や飲料水用のタンクの修繕の他、体調を崩した人々にカウンセリン
グや衣類の提供支援などを行ってきている。また、防災についても理解を深めるために、地域住民のために研
修プログラムも行っている。 
５）2016 年 4 月 25 日付の Kathmandu post 誌によれば、大地震による被害状況については、死者 8,856 名、傷
者 22,309 名、家屋の倒壊 602,257 世帯の他、35,000 校が被害を受け、就学できない状況になってしまった
児童は、およそ 100 万人にも上ると報告されている。 
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追記：本稿における調査研究は、「平成 27 年度科学研究費助成事業（基盤研究 C）ネパールにおけ
る農村女性の社会参加をめぐる実証的研究」により実施したものである。 
 
（受理日：平成 28 年 3 月 31 日） 
 
